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Architectural firms in Malaysia have not, as yet, utilized the ICT’s full 
potential for more productive works in design and interdisciplinary collaboration. 
The main objective of this thesis is to propose a framework for an operational 
process based internet collaboration portal (ICP) to enhance communication and 
collaboration between different professionals in a multi-disciplinary building design 
team. In the process, it was necessary to establish what the problems associated with 
the process of collaboration and communication are, how the internet has been and 
can be used to overcome these problems and how to address the problems related to 
the use of the internet for collaborative design communication. A normative research 
methodology was utilized to identify the current practices, operations and operational 
structure of the five case study architectural firms and how these could be improved 
for the purpose of design collaboration. The supporting research methods employed 
included principles of opinion research, empirical research, archival research and 
analytic research. These were justified in their roles in collecting and analyzing the 
data from the case study and literature research. The thrust of the research was based 
on the case-study of five small and medium sized architectural firms in Johor Bahru. 
The case studies revealed the design collaboration practices and the operational 
structure of the architectural firms. A TOWS analysis established the possibility of 
using the strengths and opportunities to overcome the threats and weaknesses in 
consideration of the firms’ adoption of the ICP. All these enabled the formulation of 
a generic operational structure model for architectural firms which incorporated the 
ICP. Analysis of the case studies as well as literature on collaborative portal 
developments enabled the formulation of a conceptual framework as well as a 
working framework for the collaborative portal design. These became the vehicle to 
develop the detailed framework design which incorporated the operational 
procedures and the necessary links and tools to enable effective design collaboration 
via the use of the internet. This is the final and main output of the research. 
Recommended further efforts could be taken in the development of this framework 
to include the perspectives of the other main collaborators in the design process. The 
remaining stages of the Outline Plan of Work, i.e. Stages J (Mobilisation), K 
(Construction to Practical Completion) and L (Post Practical Completion) is another 
direction that could be taken as an extension of the framework. The next step is the 
development of the portal itself. The setting up of training facilities for the use of 
such a portal would be a necessary step in the incorporation of the system by 
architectural firms. In conclusion, this research is able to inform the industry and 
academia of how far the AEC industry in Malaysia has integrated ICT in their 
collaborative design processes. It proposes a pragmatic approach towards enabling 
architectural firms of different types and sizes to be more successful in implementing 










Firma-firma Arkitek di Malaysia masih belum menggunakan sepenuhnya 
potensi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di dalam kerja-kerja rekabentuk, 
dan kolaborasi antara disiplin. Tujuan utama tesis ini adalah untuk menghasilkan  
rangka-kerja portal kolaborasi internet (ICP) berasaskan proses operasi yang dapat 
memudahkan komunikasi dan kolaborasi diantara golongan professional dari 
pelbagai disiplin didalam sebuah pasukan merekabentuk bangunan. Untuk tujuan ini, 
adalah perlu untuk mengenalpasti masaalah berkaitan proses kolaborasi dan 
komunikasi, bagaimana internet telah dan boleh digunakan untuk mengatasi 
masaalah ini dan juga masaalah penggunaan internet untuk kolaborasi dan 
komunikasi. Metodologi penyelidikan secara normatif digunakan untuk 
mengenalpasti amalan, operasi dan struktur operasi masakini didalam lima kajian kes 
firma arkitek, dan bagaimana ia dapat diperbaiki untuk tujuan rekabentuk secara 
kolaborasi. Kaedah lain yang membantu didalam penyelidikan ini termasuk 
penyelidikan pendapat, kajian  empirikal,  penyelidikan arkib dan 
penyelidikan analitis. Kaedah-kaedah ini berfungsi di dalam proses mengumpul dan 
menganalisa data dari kajian kes dan juga penyelidikan literatur. Tumpuan awal 
penyelidikan ini adalah terhadap lima kajian kes firma arkitek di Johor Bahru 
berukuran sederhana dan kecil. Kajian kes ini menunjukkan amalan kolaborasi 
rekabentuk firma-firma arkitek ini dan juga struktur operasi mereka. Analisis TOWS 
menunjukkan kemungkinan menggunakan kekuatan dan peluang sedia ada untuk  
mengatasi ancaman dan kelemahan dalam pertimbangan firma-firma untuk 
menerima penggunaan ICP. Ini semua dapat memungkinkan perumusan sebuah 
model struktur operasi generik untuk firma arkitek yang menggabungkan ICP. 
Analisis kajian kes ini dan juga kajian literatur berkaitan perkembangan portal 
kolaborasi memungkinkan pembentukan sebuah rangka-kerja konsep dan rangka-
kerja fungsi untuk rekabentuk ICP. Ini digunakan untuk membina sebuah rangka-
kerja terperinci yang menggabungkan prosedur operasi dan kaitan-kaitan yang perlu 
serta alatan yang membolehkan kolaborasi melalui internet yang berkesan.  Ini 
merupakan hasil thesis yang akhir dan utama. Langkah lanjut yang boleh diambil 
untuk memperkembangkan rangka-kerja ini boleh mengambil kira perspektif ahli 
kolaborasi selain arkitek didalam proses rekabentuk. Selain dari itu ianya juga boleh 
dikembangkan dengan mengambil kira peringkat lain di dalam rangka perancangan 
kerja ia itu peringkat J (mobilisasi), K (pembinaan dan penyiapan praktikal) dan L 
(pasca penyiapan praktikal). Langkah seterusnya adalah untuk menyiapkan portal itu 
sendiri. Adalah juga penting untuk menyediakan kemudahan latihan penggunaan 
portal tersebut untuk memudahkan penerimaan sistem ini di kalangan firma-firma 
arkitek. Sebagai penutup, penyelidikan ini dapat memaklumkan kepada akademia 
dan juga industri setakat mana industri AEC di Malaysia telah menggunakan ICT 
didalam proses rekabentuk berkolaborasi. Ia mencadangkan satu pendekatan yang 
pragmatik kearah membolehkan firma arkitek pelbagai jenis dan saiz untuk lebih 
berjaya menggunakan ICP untuk kolaborasi rekabentuk bangunan antara disiplin.  
